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For the estimate of potential interest during sightseeing action  
using physiological index 
 
Keisuke Shigematsu 
As a method to understand and analyze the psychology and behavior of tourists, there 
is a questionnaire survey with a questionnaire method. Since the survey that can 
collect a lot of samples, such as actual condition and Survey of tourists come to 
Landmark and is used in various places. On the other hand, there is always a problem 
and do not match the consciousness and thoughts of  respondents, is a possibility that 
depends on the awareness and recall of  respondents. Therefore, it is now also 
performed in such using a physiological index such as GPS and heart rate. Method 
using a physiological index is not used verbal expressions, which can capture the time 
series change in biological reactions. Therefore, not only the tourist behavior 
research and tourism psychology research, even in consumer behavior research and 
marketing research, it is believed that contribute to the understanding of potential 
psychological and behavioral principles did not know the conventional technique. 
However, in tourist behavior research and tourism psychological research, research 
that approach to potential psychological processes and action principle can not be 
said to be sufficient. From this background, as a first study for understanding in time 
series the potential psychological changes in human in tourism, create a model for 
estimating the potential interest using a physiological index and survey in outside the 
possibilities and challenges. 
Tourism is closely related to the act of "seeing" and importance of the visual, it was 
decided to obtain visual data using the eye mark recorder. Model that estimate the 
interest references a technique that has been used in the field of video summary 
techniques and consumer behavior theory. Using the eye mark recorder such gaze and 
pupil diameter, the degree of interest to measure the physiological index is said to be 
exposed to the physical action or autonomic nervous system, the transition of interest 
in the real space by looking them reciprocally visualized. 
In a preliminary investigation, let view 10 minutes scene scenery from Tokyo 
Metropolitan University Minami-Osawa Campus Building 9 floor smoking area, was 
investigated for extracting interest. After that, was written answers as possible, such 
as goods and people and scenery seems to be directed interest and concern. As a 
result, it is possible that the estimation interval frequency components were each 1 
minute, it was possible to show that the period can be inferred that there is a rough 
interest. However, it has a problem because of two point. First, that it has the 
investigation time I set 10 minutes and long. Second, questionnaire after 
investigation, because it did not get the answers only from the recall and memory of 
subjects, it is impossible to understand whether the interest nowhere in chronological 
order any time. 
This preliminary Based on the investigation, in the present investigation, while 
playing the field of view video I had seen now in the eye mark recorder over after 
questionnaire, it was decided to make answer to recall whether interest is nowhere in 
any timing. The survey, carried out at Takao, was investigating the response to 
sequence landscape of the ride in the lift (12 minutes). As a result, it was possible to 
extract time series with interest in the object and scenery consciousness is verbalized 
by words like questionnaire from the estimated model. In addition, not only visual 
information from the physical things, it was possible also to measure the estimation 
model feelings of "lift has rattling" raised against phenomenon and "with feet", 
"fun" . 
It was possible to guess that potentially objects that may have had an interest from 
the estimated model  Many times or are watching the same subject, from that tended 
to have long gaze, did not remain in the words and memory, but potentially can be 
estimated an object that may have had an interest from the estimated model. 
In conclusion, from the estimated model created in this study, it was possible to 
capture the potential something psychological change in subjects. In addition, by 
performing the confirmation in conjunction with the visual field image from the eye 
mark recorder, suggests that it is possible to capture the end of the transitory 
emotions with transition of that time were obtained. 
As a problem point of investigation to be performed in real space using the eye mark 
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1.4 興味とは  
ここで，本研究で扱う興味概念について，感情や情動といった言葉の定義を踏
まえつつ，認知科学や発達心理，消費行動における研究を見ながら整理を行う。
1.4.1 節で感情や情動について，1.4.2 節で興味に関する既往研究について述べる。 
 
































興味というのは，個人の内因性に関する personal interest と外的からの刺激に対し
















































 2.1 生理指標の検討  
どのような生理指標を用いるかを検討するうえでは，産業教育機器システム便
覧（1972）を参考にした。これによると，五感における知覚の割合は，視覚が 83%，






























































































山について，2.2.3 節で本調査の概要について述べる。  
 
2.2.1 予備調査の概要  
調査は，11 月 10 日（月曜日），おおよそ 15:00~17:00 に行われた。被験者は 20 代
大学生 2 名で，  首都大学東京南大沢キャンパス 9 号館 9 階喫煙スペースから約
10 分間景色を眺めてもらった。視力は被験者 A が左 0.5，右 0.4 ，被験者 B が左
0.3，右 0.3 であった。  
被験者は，NAC 社製のアイマークレコーダ EMR-9（視野レンズ 92°）を頭部
に装着し，キャリブレーションを行った後，最初に立位の状態で 1 分間白壁を見













ち，3 割を見ることができると言われている（高尾通信）。また，年間約 250 万人
が訪れる高尾山は，フランス版の「ミシュラン観光ガイド」で，富士山とともに
観光地として  3 つ星に選ばれたことで話題になった。高い評価を得られた理由は，
首都近郊にありながら，豊かな自然に恵まれ，ハイキングコースの整備も行き届
き，だれでも手軽に自然に触れられるという理由からである（ヤマケイオンライ
ン  高尾山ナビ）。  
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 2.2.3 本調査の概要  
本調査は，2014 年 12 月 22 日（月曜日），おおよそ 14:00～16:30 に行われた。  
被験者は，大学生 2 名で，NAC 社製のアイマークレコーダ EMR-9（視野レン
ズ 92°）を頭部に装着し，キャリブレーションを行った。  この値をコントロー
ルとした。その後，一人でエコーリフトに乗って景色を眺めてもらった。周波数












































































FC = ∑ |𝑋𝑋|4.0𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓=0.3𝐻𝐻𝐻𝐻 ……………（1）  
 |𝑋𝑋|：周波数成分ベクトル  
 











 |H| = AFFN(γ)�H��⃗ �   
=𝐸𝐸�𝐻𝐻�⃗ �+ 1
2(𝑁𝑁−1)+𝑁𝑁𝑁𝑁 ∑ �𝐻𝐻𝑘𝑘 − 𝐸𝐸�𝐻𝐻�⃗ ��𝑁𝑁𝑘𝑘=1 ………（2）  
 |H|：興味度ベクトル  
N：モデル構成要素数  
𝐸𝐸�𝐻𝐻�⃗ �：興味度ベクトルの期待値（平均値）  
𝛾𝛾：全体平均値を調整するための定数  
（文献を参考にし，今回は 0.2 とした）  
 |H|は，N 個の興味度要素から算出した興味度，𝐸𝐸�𝐻𝐻�⃗ �は興味度ベクトルの期待値（平
均値）を示す。𝛾𝛾は全体平均値を調整するための定数で，Ma ほか（2005）で使用
されるγ＝0.2 を使用した。上記の統合式を展開すると，次式になる。  
 AFF2(0.2)(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2) = 12 �(𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2) + 11+0.2 |𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2|�………（3）  
 




























（1/60fps×2 n）。  
また，各要素（瞳孔径の値とその周波数成分値）を統合モデルにあてはめる際，
時間単位を合わせるため（フーリエ変換値は全データ数を 128 個ずつ除している），














































3 結果  
  本章では，3.1 節に予備調査の結果と，3.2 節に本調査の結果を提示する。 
 











































































紅葉している木  10 20.053 0.031624 0.000518 
施設（寮グランド
駅喫煙所など）  
75 332.399 0.519487 0.003882 
東京方面  そら   59 199.199 0.312044 0.003054 
紅葉している木  
施設  





 図  3.1.4 項目ごとの注視回数と注視時間（被験者 A）  
 
次に，被験者 A と被験者 B の停留時間頻度について図 3.1.5 と図 3.1.6 に示す。
この調査では，アイマークレコーダでの注視とみなす時間を 0.1 秒以上としてい
るため，～0.1 秒より短い注視は計測されていない。各被験者を比較すると，ど



























図 3.1.5 停留時間頻度分布（被験者 A）  
 図  3.1.6 停留時間頻度分布（被験者 B）  
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 次に，被験者 A の瞬目処理と移動平均による平滑化を行った瞳孔径変化を図
3.1.7 に示す。  
 
図  3.1.7 瞳孔径（被験者 A）  
 
次に，被験者 A の 1 分間毎にフーリエ変換を行った周波数成分を正規化したグ
ラフを図 3.1.8 に示す。  























者 B は，外灯のあるグラウンドや施設，車など灯りのついた場所を多く見ていた。  
  















3.2  高尾山での調査結果  
本節では，高尾山調査を行った 2 名のデータをそれぞれ分析し，うち 1 名の結























































図  3.2.2 アイマークレコーダからの視野映像 2（紅葉）  
 
次に，被験者の視線の推移がどのように変化しているか経時変化を図 3.2.3~5










に「植物・樹木」で 81 回，「前方の景観」で 57 回，「紅葉」で 15 回，「看板」で
23 回，「リフト（無人）」で 18 回，「写真を撮っていた係員や対向リフトの人」で






















図  3.2.4 項目ごとの注視時系列推移 2（被験者 C）  
 
 









での注視とみなす時間を 0.1 秒以上としているため，～0.1 秒より短い注視は計測
されていない。  
 







足がつく場所  0 0 0 0 
ケータイ      0 0 0 0 
紅葉（黄色）  15 49.216 0.072708 0.000732 
アオキほか木  
や植物  
81 367.267 0.541063 0.003953 
看板          23 19.52 0.029669 0.001122 
対 向 リ フ ト 乗 車 者 や
写真撮影者  
15 15.282 0.023081 0.000732 
いぬ          1 1.802 0.002684 0.000049 
リフト        18 11.678 0.017957 0.000878 













を図 3.2.8 に示す。  






図  3.2.7 値に平均値を代入した瞳孔径（被験者 C）  
 
 









3.2.9 に示す。約 4 分~4 分 30 秒，約 7 分～8 分 20 秒，11 分 30 秒～13 分 30 秒の
間に集中している。この区間に何らかの心的影響があったと考えられる。  
 
図  3.2.9 約 2.1 秒間隔の周波数成分値（被験者 C）  
 
次に，瞳孔径と周波数成分それぞれで平均 0，分散 1 になるよう正規化を行い，







図  3.2.10 興味推定モデル（被験者 C）  
 
また，調査後に行った調査紙により得た回答を表 4 に示す。上述するように被験
者 D は，データの精度が低いと判断したため，今回は調査紙のみを参考にする。 
 

























4:58，5:09，5:14，5:23，5:33，5:38，5:45，9:30，9:40，9:46 の 17 か所，本調査
側で順に 3：20，3：48，4：29，5：18，7：07，7：37，7：59，8：13，9：11，9：
27，9：36，9：43，10：03，10：30，12：34，13：00，13：20～13：50 の 1 7 か
所がそれぞれ抽出された。上記時間のそれぞれの箇所で，視野映像から確認でき
る対象物や現象をまとめたものを表 5 に示す。映像から見ていた対象を 1 つに同
定することが困難であった場合は，2 つないし 3 つの候補全てを載せた。それぞ
れで映像から確認できた対象物や現象と記述回答とを照らし合わせると，予備調








































表  5 上位 5%の値が検出された時間とその時の視点対象  
9 号館（被験者 A）  高尾山（被験者 C）  
time 確認できる現象や対象  time 確認できる現状や対象  
0:20 12 号館  3:20 リフトに乗る  
0:26 グリーンウォーク  3:28 光  
0:44 グランド奥のほう  4:20 光  
1:46 12 号館  4:29 階段  
2:00 12 号館屋上  5:18 木々  
38 
 
2:10 12 号館  7:07 光  
2:26 グリーンウォーク  7:37 木々  
2:56 堀之内野猿方面  7:59 光  
4:58 たばこ  8:13 光  
5:09 空  9:11 ガタガタ or 看板  
5:14 空  9:27 木々  
5:23 グリーンウォーク  9:36 足つく  
5:33 たてもの  9:43 木々  
5:38 紅葉  10:03 足つく  
5:45 グリーンウォーク  10:30 足つく  
9:30 堀之内方面  12:34 足 or 光 or 紅葉  
9:40 12 号館  13:00 光 or 紅葉  
9:46 グリーンウォーク  13:20- 
13:50 
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